



































Effects of the Length of Friendship on Self-Disclosure with the Same-Sex Close Friend
諸 井 克 英 岩 佐 直 美＊ 植 木 美 枝＊＊
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Abstract : The present study examined the effects of the length of friendship on self-disclosure with a
same-sex close friend. Perceptions-of-Risk-in-Intimacy Scale（Pilkington & Richardson, 1988）and Self-
Disclosure-with-the-Same-Sex-Close-Friend Scale（developed by the authors, revising scale items used by
Tagawa et al.〈2006〉）were administered to female undergraduates（N＝330）. The result of principal com-
ponent analysis（with promax rotations）of Self-Disclosure Scale indentified 11 salient aspects of self-
disclosure with the same-sex close friend. The results of ANOVAs and correlational analyses indicated that
perceptions of risk in intimacy inhibited self-disclosure in the short term stage. The significance of the re-
search in the close relationships process（Levinger, 1974）was discussed.















ク知覚」（Perceptions of risk in intimacy）を取りあげ








































析対象とした（1年次 80名，2年次 165名，3年次 78
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Appendix 1 対同性親友自己開示尺度における残
余項目
se_fr_b_1 異性の友だちがもっている趣味
se_fr_b_3 勉強に対する満足感
se_fr_b_4 授業後の予定
se_fr_b_9 通学にかかる交通費
se_fr_d_1 占いや運勢
se_fr_e_1 異性の好み
se_fr_e_2 これまでの進路選択
se_fr_e_4 遊びの計画
se_fr_e_7 家の近所での出来事
se_fr_e_8 宗教活動の経験
se_fr_e_10 最近の性風俗産業
se_fr_f_1 支持する政党
se_fr_f_3 自分の部屋
se_fr_g_1 自分の短所
se_fr_g_2 異性の友だちに関するうわさ
se_fr_g_3 異性の友だちの性格
se_fr_g_6 同性の友だちがもっている趣味
se_fr_g_9 若者の性の乱れ
se_fr_h_6 自分の出身地
同性親友に対する自己開示におよぼす交際期間の長さの影響
― ２９ ―
